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的・弁証的熱心に基因するものであった（John M. Frame, Apologetics to the Groly of


























The Possibility of Christian Comparative Study of Civilizations
Kunio Sakurai
“The Clash of Civilization?” written by Samuel P. Huntington and Fingerprints of the
Gods written by Graham Hancock brought people’s attention to the comparative study
of civilizations as a method for considering contemporary civilizations as well as ancient
civilizations. These authors are acutely aware of environmental problems, population
and ethnic problems, infectious disease problems, abnormal weather patterns, and so
on, as they pertain to contemporary civilization.
As such, the comparative study of civilizations may be said to be a contemporary
science and a science based on a crisis-consciousness. As it aims for the coexistence of
civilizations, it is based on value-pluralism and value-relativism, and, as a result, it
reflects contemporary mentality and thinking. Christianity, however, presupposes the
existence of God and the absoluteness of the biblical revelation, and insists on the one
and only absolute truth. In this light, we may ask whether a Christian, who stands on
value-absolutism, can engage in a meaningful comparative study of civilizations?
Theism, in turn, raises a preliminary question: what is/are the sign(s) of civilization?
By what sign(s) should we engage in a comparative study of civilizations? It is often
thought that, sociality and the social mind stand at the center of a civilization. In the center
of a civilization, there are “orderliness” and “religiousness.” They are “law” and “god.”
The world is the creature of God, and human beings are the creatures created in the
imago Dei. By their sin, human beings lost the imago Dei, but still, all human beings
have the semen legis and the semen religionis, the sensus legis and the sensus divinitatis,
as the remainder of the imago Dei. These are the bases of all human civilizations, and
they must be the ground for the comparative study of civilizations.
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〔日本語要約〕
キリスト教比較文明論の可能性
櫻　井　圀　郎
ハンチントン「文明の衝突」やハンコック『神々の指紋』を契機として，文
明論が脚光を浴び，現代文明を見据える一方法論として比較文明論が注目され，
古代文明探究ブームが起こった。それは，いわゆる「世紀末」現象と相俟って，
現下の環境破壊問題や人口・民族問題，感染症問題，異常気象・異常地象等々
を現代文明の諸問題として，強く意識するものとなっている。
その意味で，比較文明論は，現代的な学問であり，危機意識に立脚した学問
であるといえる。また，文明間の共存共栄を志向し，価値多元主義，価値相対
主義に立脚するものとして，現代的様相を帯び，現代的思想を反映したもので
もある。他方，キリスト教は唯一絶対の真理を標榜し，神の存在を聖書の啓示
を絶対的なものとして前提する。とすれば，価値絶対主義に立つキリスト者が
比較文明論を行うことは無意味であり，不可能なことなのであろうか。
ところで，文明の指標とは何であり，何をもって文明を比較するのが懸命で
あろうか。それを検討するとき，文明の社会性および集団心性が中核と考えら
れ，その秩序性と宗教性が中心に位置するものとして上ってくる。つまり，「法」
と「神」である。
世界は神の創造物であり，人類は「神のかたち」に創られた被造物である。
人類はその罪のために「神のかたち」を喪失したが，なお，すべての人類は，
神のかたちの残滓として，「宗教の種子」と「法の種子」を有し，「神的感覚」
と「法的感覚」を有している。つまり，この神のかたちの残滓こそ，すべての
人類文明の基礎であり，諸文明間の比較の根拠であると言うべきであろう。
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